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Browsing e宜ectsof deer (Cervus nippon yesoensis Heude) 
on the growth of dwarf bamboo (Sasa nipponica Makino et Shibata) 
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Browsing effects of deer on the growth of dwarf bamboo were studied at Shiranuka， Hokkaido where forest 
degradation caused by deer is reported. We also tried to reveal the relations among deer， dwarf bamboo and 
seedlings of tree species by investigation of seedbanks and seedlings. The aboveground part of dwarf bamboo was 
dwarfed and the biomass was reduced under browsing pressure. On the other hand， the underground biomass of 
dwarf bamboo increased and the rhizomes became longer under the light browsing pressure. However， the 
underground biomass was reduced seriously and seemed to vanish under the severe browsing pressure.. Although 
dwarf bamboo is regarded to be tolerant to browsing pressure， the limit of its tolerance is shown. When the over-
browsed dwarf bamboo was protected from browsing pressure， dwarf bamboo started to recover its aboveground 
part. The appearance of more seedlings at the site where dwarf bamboo is under the light browsing pressure 
suggests that the moderate biomass and density of dwarf bamboo gives a good influence on the survival of seedlings. 
Enough seed supply and developed seedbanks show that the seedling regeneration can be promoted by controlling 
the biomass of dwarf bamboo under the controlled deer density. 
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ット 1 (写真 1)は被食率90%以上，プロット 3は被食





















東部釧路市の西約40km 白糠丘陵南部に位置する(図 2. 2.調査方法
1 ) .標高は64~270m，地形はかなり急峻である.海岸 (1) ミヤコザサ司工ゾシカについて
線に近いため気候は比較的温和であり，積雪深は60cm程 今回，調査の対象となった白糠の林床植生を形成して
図1 京都大学北海道演習林白糠区位置図






Table 1 Relative light intensity of each study site (mean:t sd %) 
実生枠1 実生枠2 実生枠3 実生枠4 実生枠5
quadratl quadrat2 quadrat3 quadrat4 quadrat5 
プロット5 6.55:t3.28 4.19:t2.25 31.94:t 13.49 2.99:t 1.97 2.52:t0.97 
プロット4 1.14:t0.08 2.23:t0.70 1.55土0.29 2.12:t0.18 1.43:t0.13 
プロット3 1.39:t0.06 1.28:t0.04 17.88:t4.37 2.04:t0.06 7.74土4.46
プロット1 1.53:t0.56 2.02:t0.68 1.38:t0.05 2.36:t 1.50 5.51 :t2.06 
プロット2 1.65:t0.06 1.52:t0.06 61.87:t4.16 1.25土0.05 1.61:t0.34 
Fig.l Location of Shiranuka Division of Hokkaido Forest， Kyoto ・2000年8月11日測定
University Forests 事 measuredon 11. Aug. 2000 
森林研究 742002 
写真 1 プロット 1の調査時の状態
Photo 1 Appearance of Plot 1 on August. 2000 
写真 3 1998年秋に設置された柵








Photo 2 Condition of forest floor of Plot 2 site before 
fencing on July， 1998 
写真4 プロット 2の調査時の状態
Photo 4 Appearance of Plot 2 on August， 2000 
。 30 cm 
図2 ミヤコザサ根茎図(苅住 昇「樹木根系図説」より)















































































地下部現存量はプロット 5では177.05:t52.31 g / m， 
プロット 4では223.10:t39.24g/m，プロット 3では




Table 2 Comparison of under向 andaboveground organs 






























Different letters denote significant defferences among plots 
森林研究 742002 
れのプロットよりも有意に多かった.
地上部現存量は，プロット 5で321.26:t76.90 g / rl， 






































49926.42:!: 11943.4 7 c 

















Table 4 Specific gravity and mean diameter of 












ns 4.65::!::0.97 a 
5.00::!::0.85 b 
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40 
ω35 ~ I四品輔プロット4





















<1 ...2 ...3 ...4 ...5 -6 ...7 ...8 ...9 
節の長さ lengthof internode (cm) 
図3 古い地下茎の節間長の頻度分布
Fig.3 Histgram of the length of internode 
82 
表5 新地下茎の1m当たりの総延長，体積，現存量



















ns 10.048:t9.194 ns 
6.464::!::7.356 
0.272::!::0.608 
FOR. RES.. KYOTO 742002 
表6 最大稗高， 1m当たりの株数(密度)
Table 6 Max. culm height and no. of underground 
culms of Sasa nipponica 
最大稗高
max. culm height 
(cm) 
プロット5 89.17:t9.24 c 
プロット4 31.32:!:2.72 b 
プロット3 27.18:!:1.66 a b 









Table 7 Comparison of current leaves of Sasa nipponica 
葉数 葉現存量 1葉当たりの重さ ， ~葉当たりの面積 比葉面積
SLA no. of leaves weight of leaves single leaf weight single leaf area 
(cm2) (no.lm2) (DW g/m2) (g) 






プロット4 572.8土246.50 b 
プロット3 539.0土101.69 b 
プロット， 125.0土46.46 a 
56.10::!::27.25 b 
41.64::!::9.38 a b 
7.40::!::2.68 a 











(DW g/m2) (DW g/m2) 
C-F ratio 
プロット5 233.27::!::62.55 c 87.99::!::21.43 c 2.65 
プロット4 96.33::!::34.12 b 56.10::!::27.25 b 1.72 
プロット3 73.95::!:: 16.90 a 41.64::!:: 9.38 a b 1.78 










節間長は一山分布を示した.プロット 1では 3~ 4cmの



































































Table 9 Comparison of under-and aboveground organs biomass 




プロット2 78.76:t17.71 ns 
プロット1 81.46:t36.59 
*Aboveground organs T -R ratio 
(DW豆'm2)
69.37:t22.64 pく0.05 1.14 
24.26:t4.69 0.30 
*地上部現存量には，地中部分の科も含まれる














0% 20% 40弘 60% 80% 100% 
地下部乾燥重量に対する割合
Percentage to dry weight of whole underground part 
図4 プロット 1，2の比較:新地下茎，古い地下茎，枯死地
下茎の割合(%)
Fig.4 Percentage of dry weight of current， old and dead 
rhizomes of Sasa nipponica according to the existence of 
browsing 
plot 1 isunder browsing pressure， while plot 2 isfree from it 
白:新地下茎 灰色:古い地下茎 黒:枯死地下茎
white : current rhizome gray : old rhizome black : dead 
rhizome 
表10 プロット 1，2の比較:古い地下茎の総延長，体積，現存量，比重，平均直径















































Table 11 Comparison of culm max. height and no. of underground culms according to the existence of browsing 
plot 1 isunder browsing pressure， while plot 2 isfree from it 
最大稗高 株密度




no. of culm 
( no. 1m2) 
27.2:!: 18.20 ns 
18.0::!:2.31 
表12 プロット1， 2の比較:葉数，葉現存量， 1葉当たりの重さ，面積，比葉面積
Table12 Comparison of current leaves of Sasa nipponica according to the existence of browsing 
plot 1 isunder browsing pressure， while plot 2 isfree from it 
葉数 葉現存量 1葉当たりの重さ 1葉当たりの面積 SLA 
nO.ofleaves weight of leaves single leaf weight single leaf area SLA 
(no.lm2) ( DW g/m2) (g) (cm2) (cm2/g) 
プロット2 211.2:!: 163.96 ns 28.91 :t9.39 pく0.01 0.155:t 0.039 pく0.001 42.41 :t8.33 pく0.001 277.53:t24.18 ns 
プロット1 125.0:t46.46 7.40:t2.68 0.106:t 0.036 28.45:t 9.22 272.50:t30.70 














































表13 プロット1， 2の比較:稗現存量，葉現存量， C-F比
Table 13 Comparison of biomass of culms and leaves of Sasa 
nipponica according to the existence of browsing 
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100 200 300 400 
ミヤコザサ地上部現存量
Sasa abovegroung biomass ( DW g/ m') 
図5 ミヤコザサ地上部現存量と実生数の関係
Fig.5 The relationships between Sasa aboveground biomass 
and no. of seedlings of tree species 
500 
。。表14 各プロットにおける1m当たりの実生数Table14 No.of seedlings per 1 m of each study site 
実生数
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